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(Received Aug. 31， 1995) 
In this paper， we report the method to analyze the behavior of the user on an 
interactive computing environment such as the 'tcsh' which is one of the UNIX shell 
program. In this method， our system based on the method replaces the editing 
behavior of the user with the combination of the primitive editing factors. The total 
number of factors is 33， which we have proposed in advance by preliminary analysis. 
The editing behavior of the user has a large diversity， but the system can analyze and 
classify al of them by only 33 factors. 
If the system has a behavior analysis then it can be related with the user behavior， 
and then the system will correspond to the user; this is the reason why we consider 
this method so useful. We have shown also a possibility to apply the editing behavior 














































exchange point and mark 
backward delete character 











copy previous word 
history forward 
history backward 
history search forward 
history search backward 























わすものは，編集コマンド‘backwardcharacter'. 'forward character' ‘backward word'，‘forward 










意した.例えば，rカーソルをコマンドラインの先頭へ移動 (beginningof line) jという動作に関して
は，図2に示したように，コマンドライン上の文字列に変化はなく，その動作が完了した時点でのカー
ソルの位置は先頭であり，ユーザが使用する可能性のあるコマンドは‘beginningof lineγbackward 
wordγbackward char'，‘exchange point to mark'のいずれかであるという形式の知識である.
動作要素名 beginning of line 
文字列の変化 : なし
カーソル位置の変化:開始時任意 ，終了時先頭(0 ) 
使用可能コマンド beginning ofline， backward word ， 


















ンド‘backwardcharacter'，‘forward character'，‘backward word'，‘forward word'，‘beginning of 
line'， 'end of line'，‘exchange point to mark'でなされている聞はカーソル移動モードであり，編集
コマンド‘backwarddelete character'，‘delete character'，‘backward delete word'，‘delete word'， 





ド力の時間的変化 II 挙動解析の過程 l 
+e(ユーザの編集操作}
(1) % b c d e 
+ B^ 
(2) % b c d e 
+^B 
(3)% b c d e 
+ B^ 
(4) % b c d e 
+^B 






sl • I文字列の変化:なし (bel:!Inninl! of line) 
llJ I カーソル位置:終了時先頭(0) 、
使用コマンド:backword char 
終了時の状態 % b c d e 









であるからモードは MOVEである.従って，状態 (1)と状態 (2)の間でモード変化があったことに
なるので，このときのコマンドライン上の文字列とカーソル位置を MOVEモードの開始時の状態と
して保存する.同様に，状態 (3)~(5) までは MOVE モードであるが状態 (6) において INSERT モー
ドに変化するので，このときの状態を MOVEモードの終了時の状態として保存する.そして，状態
343 
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Ctrl + B 
Ctrl + F 
Esc. B 
Esc. F 
Ctrl + A 
Ctrl + E 
Ctrl + X . Ctrl + X 
文字消去に関する編集コマンド
Ctrl + H 
Ctrl + D 
Esc. Ctrl + H 
Esc. Ctrl + D 
Ctrl + K 
Ctrl + U 
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beginning of line 
end of line 
exchange point and mark 
backward delete character 
delete character 
backward delete word 
delete word 
killline 





copy previous word 
history forward 
history search forward 
history backward 
history search backward 
insert last word 
upcase word 
downcase word 
capitalize word 
spell word 
spell1ine 
expand glob 
expand variables 
expand history 
transpose character 
newline 
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